






































Simmel (1903 (1978))の発想を基にPark(1916 
(1978)) Wirth (1938 (1978))らに始り、さま




















































































































































































































































































ナー・モラール尺度 (KutnerMorale Scale)J r生
活満足度指標 (LifeSatisfaction Index -A，B) J 
rPGCモラールスケール (PhiladelphiaGeriatiric 
Center Morale Scale) J r感情のバランス尺度
(Affect Balance Scale) J r満足度評点















的動揺 (Agitation)J r孤独感・不満足感 (Lonely
Dissatisfaction) J r老いに対する態度 (Attitudes







































































































Correlations : Q1 Q2 Q3 Q4 
Q1 1.0000 .2990 * * .3560 * * .2702 * * 
.2056 * * 
.2132 * * 
Q2 .2990 * * 1.0000 .4421 * * 
Q3 .3560 * * .4421 * * 1.0000 
Q4 .2702 * * .2056 * * .2132 * * 1.0000 
N of cases: 2178 1 -tailed Signif: *一.01 * * -.001 
女性一
Correlations : Q1 Q2 Q3 Q4 
Q1 1.0000 .3263 * * .3160 * * .2732 * * 
.2395 * * 
.2098 * * 
Q2 .3263 * * 1.0000 .4249 * * 
Q3 .3160 * * .4249 * * 1.0000 
Q4 .2732 * * .2395 * * .2098 * * 1.0000 
































































































Sig i Etai 平均値
世帯収入 1** *: .247 収入多 (2.32)>収入中 (2.05)>収入少(1.53)
就学期間 1** *: .175 就学期間長 (2.16)>就学期間中 (2.08)>就学期間短(1.65)
職業 1* * *: .188 :ホワイト (2.25)>グレー(1.91)>自営(1.83)>ブルー(1.63)




















































































































































































就学期間中 96 81 126 113 86 59 
l山 45.8 52.7 47.3 5ω40.7 
就学期間長 34 70 91 凶 138 山 l 
32.7 6口 38.1 61.9 41.2 58.8 
Column 307 268 350 334 299 282 
Total 別 46.6 51.2 48.8 51.5 48.5 
*** *** *** 
.202 .214 .258 


































接触頻度 接触頻度 接触頻度 SIG 
・ー-_...ー t 1 
就学期間短 3.80 4.07 4.37 ** 
就学期間中 3.85 3.46 3.85 ** 
就学期間長 3.21 3.39 3.76 *** 























































Count 世帯収入少 世帯収入中 世帯収入多
Row Pct あり なし あり なし あり なし
自営業 141 24 180 15 106 10 
85.5 14.5 92.3 7.7 91.4 8.6 
ホワイト 118 12 285 13 399 20 
90.8 9.2 95.6 4.4 95.2 4.8 
グレー 96 21 117 10 40 4 * 
82.1 17.9 92.1 7.9 90.9 9.1 .147 
ブルー 192 53 94 24 33 5 
78.4 21.6 79.7 20.3 86.8 13.2 
Column 
Total 
i印 110 676 62 578 39 
83.3 山 91.6 8.4 93.7 6.3 
* *** 
l ・124 .196 





































Row Pct 近居 i 遠居
自営業 94 47 
66.7 33.3 
ホワイト 45 73 
38.1 61.9 


















ブルー 105 87 53 41 20 13 
54.7 45.3 56.4 43.6 60.6 39.4 
1.....[...... ...........~.............ì....................~.... ............[ 
Column 290 257 346 330 298 280 
Total 53.0 47.0 51.2 48.8 51.6 48.4 
*** *** *** 
.202 .252 .203 
(註)P <. 05 * P<. 01 * * P<. 001 * * * 
表'0親しい友人との接触頻度(平均値)
! 収入少 ; 収入中 l 収入多 ; 
l 接触頻度 ! 接触頻度 l 接触頻度 src 
自営業
ホワイト





























































































































































(P <. 001 
Sig i Etai 平均値
* * :.198:収入多 (2.27)>収入中 (2.19)>収入少(1.71)
**叫就学期間長 (2.11)>就学期間中(1.99)>就学期間短(1.85)
* ， .091' ホワイト (2.17)>グレー(1.96)>自営(1.95)>ブルー(1.79)







| 世帯収入少 | 世帯収入中 | 世帯収入多 i 
i あり i なし i あり i なし ! あり i なし 1 







430 30 309 13 243 





































































































| 収入少 l 収入中 l 
l 接触頻度 l 接触頻度 l 
就学期間短 4.46 4.59 
就学期間中 4.28 4.13 
就学期間長 4.08 3.91 






































































































































あり ! なし あり ! なし
自営業 175 16 138 10 108 7 
91.6 8.4 93.2 6.8 93.9 6.1 
ホワイト ( 58 i i 46 1 1 ! 56 ! 7 1 
100.0 97.9 2.1 88.9 11.1 
グレー i 旧 8 83 2 34 5 
94.6 5.4 97.6 2.4 87.2 12.8 
ブルー i m i 23 i 81 ) 11 1 37 1 2 i 
91.0 9.0 88.0 12.0 94.9 5.1 
COlumn 1605l471 湖 (24l235i21l
Totalω7.2 93.5 6.5 91.8 8.2 



































Row Pct 近居 遠居 近居 遠居
自営業 134 41 107 31 
76.6 23.4 77.5 22.5 
ホワイト 38 20 31 15 
65.5 34.5 67.4 32.6 
グレー 98 42 52 31 
70.0 30.0 62.7 37.3 
ブルー 176 56 61 20 
75.9 24.1 75.3 24.7 
Column 446 159 251 97 
Total 73.7 26.3 72.1 27.9 
(註)P <. 05 * P<. 01 * * P<. 001 *本*
表18 親しい友人との接触頻度(平均値)
l 収入少 i 収入中 l 
l 接触頻度 l 接触頻度 ; 
自営業 4.31 4.38 
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Q1台東区 8.8% 目黒区 9.9% 
Q2台東区 2.2% 目黒区 1.0% 
Q3台東区 3.6% 目黒区 5.5 % 
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This paper discusses the social relations of the urban elderly， while limiting the analysis 
and comments to non -kin relations. 
Verification of my first hypothesis， that “non -kin relations greatly influence the 
subjective well-being of the elderly，" provides a general view of the social relations of the 
elderly living in cities. The result shows that men are influenced by close friends and women 
by neighbors and close friends， and these contacts help to change their attitudes toward their 
own aging. This fact also shows that the urban elderly， both male and female， are not beings 
whose social relations have been reduced to those that center around their own children. 
Accordingly， contact with colse friends or neighbors had a substantial influence on their 
attitude formation. 
Defining primaηrelation as relation of close social distance and secondary relation as relation 
of remote social distance， we hypothesized that “primary and secondary relations exist 
together ; which of the two relations takes priority over the other depends on occupation， 
income and educational level." Our inquiry showed that primary and secondary relations do 
exist together， mainly effected by occupation and income. 
Through a third hypothesis， that “occup昌tioninfluences the social relations of wom巴n，
but this influence is different from that on men，" we studied the characteristics of social 
relation based on gender. The analysis occupation did not affect women as much as men. 
Stil， itcreated a disparity in the social distance of fri巴ndships，different from what we found 
to be the case with men， though. 
